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Abstract 
Objectives: This review was purformed to analyze the literatures about notifications to the children with 
developmental disorders in order to clarify the issues of notification to the children. 
Methods: Abstracts from The Japan Medical Abstract Society (JAMAS) and CiNii, dating from 1990 to 2019 
were extracted using the following key words: developmental disorders, autism spectrum disorder, pervasive 
developmental disorder, notification, characteristic, explanation of diagnosis.  
Result: As a result, 280 documents surfaced of which 183 were from JAMAS, and 97 from CiNii. This result 
was honed down reducing the results to 6 which were used for this study.We analyzed the 7 literatures, 
consisting of these 6 literatures and 1 aditional literature which was handreserched. We were able to 
classified the ways and the processes of notifications into three categolies, “actual situation of notification”,  
“parents emotions about notification” and “influence by the notice.” 
Conclusion: 1) Notifications were mostly performed by mother when the children have doubts on their 
environments and characteristics. 2)Some parents notified the children to make them understand 
themselves.Other parents did not notify to keep the children without worries. 3) After Notifications, some 
children started to make efforts for self-understanding, but other children started to act negatively. 4) We 
need to clarify nurturing process and the way of notification to the children.5) Nurse have to listen to parents 
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その結果，医学中央雑誌 183 文献，CiNii97 文献の










































「発達障害」＆「告知」（医 60, CiN 68），「診断説明」（医 1, CiN 0），「診断名説明」（0），「特性」＆「告知」（＝医 8, CiN 0）  
「自閉スペクトラム症」＆「告知」（医 25, CiN 0），「診断説明」（0），「診断名説明」(0），「特性」＆「告知」（医 4, CiN 0）  
「自閉症スペクトラム」＆「告知」（医 25, CiN 7），「診断説明」(0），「診断名説明」(0），「特性」＆「告知」（医 4, CiN 2） 
「広汎性発達障害」＆「告知」（医 43, CiN 20），「診断説明」(医 7, CiN 0），「診断説明」（0）， 
「特性」＆「告知」（医 6, CiN 0） 
 












表１ 子どもへの告知に関する文献（7 文献） 
  





































11 名，そのほか 10 名) 
・大部分の母親は告知を希望しており，告知を行ってほしい人は医師 16 例（30.8%）







・告知のタイミングは，本人の理解力を重視するが回答が約 8 割を占めた，告知は 26





































表１ 子どもへの告知に関する文献（7 文献） 











・本人への診断説明は，119 名中 86 名（72.3%）の親が支持し，診断名を知っているの
は 41 名（34.5％）で（診断告知時の平均年齢は 10 歳 10 か月），特徴や傾向のみ知
っていたのが 31 名（26.1％），まだ何も知らないが 41 名 34.5％），その他（わから
ない）が 6 名（5.0%），親が知らない間に診断名を知っていた 4 名（3.4%）であった 
・診断名を伝えた人は，母親 64.9%と多かった  





















か 1 名） 
・本人告知を行った人は 11 名（平均年齢 15.7 歳）であった  




た 5 名，今後の展望も併せて告げられた 5 名，診断名のみ告げられた１名であった 
・保護者から見た本人の理解は，十分理解した 3 名，およそ理解できた 4 名，あまり







































害 3 名，高機能自閉症 2
名/面接調査： アスペル
ガー障害) 
・本人告知している人は，13 名中 9 名（診断名まで伝えているのはわずか）で，診断
後数年たってからであった  




























10 歳 6 か月（文献 2），10 歳 10 か月（文献 3），
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